



Conception of establishing a centralized animal facility for the institutional management 
to use the laboratory animals for research and education in Tsushima campus,  
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Advanced Science Research Center, Okayama University 
     It has been important for academic research institutions to properly use the laboratory animals 
for research and education, pursuant to the provisions of the Law, Care and Management Standards, 
and the Fundamental Guidelines concerning animal experiments and related activities. However, in 
the several faculties, which do not have the centralized animal facilities, it appears that using the 
animals are inconsistent with these ordinances. To avoid that the inconsistency becomes any 
problems, Okayama University has been established new centralized animal facility to propel the 
institutional management. This content presents our concept of establishing the facility to properly 
conduct researchers and students in the above-mentioned faculties.   
〔はじめに〕 


































のシステムを平成 18 年体制と呼称する。 



















































































平成 27 年 4 月 1 日「研究機関等における動物
実験等の実施に関する基本指針」等の遵守状
況に関する調査への協力について 






















選択肢：1. 実施している 2. 実施を予定し





















































































































































写真 2 津島北施設の動物実験室 
  
安全キャビネット、冷蔵ショーケース、製
氷機、実態顕微鏡等を余剰金等で整備、共同
利用施設の趣旨に賛同した利用者が共同利用
可能な形で持ち込んだ冷却遠心器や顕微鏡も
整備されているので、個々の研究グループが
改めて上記の実験機器を整備する必要はない。
また、このような方策は研究予算が厳しい若
手研究者に対して必要な動物実験環境を提供
することにも繋がる。 
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